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  Using Hachimijiogan for the treatment of disease of the bladder neck such as prostatic
hypertrophy and impotence， its effectiveness in relieving and reducing their subjective syrn－ptoms
and the amount of residual urine was tested clinically． Effectiveness of Hachimijiogan for each of
the following disorders ivas prostatic hypertrophy 81．50／．， bladder neck selerosis 60．00／．， chronic
prostatitis 72．70／．， and impotence 33．30／，．
  As for the relief of symptorns， Hachimijiogan showed significant effect on micturating pain and
perineal pain． lt was also effective for the imprQvement of protracted micturition and daytime fre－
quent micturition and fbr the reliefofresidual u血e and nocturnal frequent micturition． H：achimijiogan
does not seem to have any severe side effects and it can be said to have shown satisfactory results for
each of the disorders tested．
Tablc 1・対象症例の年齢







   大    13
   中    12
   小    2
膀胱頸部硬化症（5例）
慢性前立腺炎（11例）
陰     萎（3例）
54～81歳 （Σ拝均70．0歳）
62’v81 （ 73．5 ）
54－75 （ 65．4  ）
72N78 （ 75rO ）
56－76 （ 68．6  ）
19’v63 （ ua．1 ）
52－58 （ ’56．0 ）


















































工数  有効  無効  有効率（％）
Tablc 2．自覚症状の改善数
            （ ）は魚油率
前立腺肥大症膀胱頸部硬化証慢性前立腺炎 陰  萎   計
 （27例）   （5例）   （11例）  （3例）
前立腺肥大症  27
膀胱頸部硬化症   5
慢性前立腺炎  11













遷延性排尿9／f4（64，3）4／5（80，0）2／2（100）      f5／21（71．4）
苺延性排尿11／1S（61．1）1／5（20．0）2／2（100）      W25（56．0）
排尿痛4／5（80．0）1 ／fi （tOO）2／2（tOO）   7／8（87．5）
残尿感11／17（64．7）2／4（50．O）2〆3（66．9）   15／24（62．5）
  昼9／13（69．2）f／2（50．O）2／2（100）   t2／17（70．6）頻尿  夜14f20（アO．O） 2f4（50．G）            16／24（66．7）
会陰部痛5／5（100）      4／7（5ア．つ       9／12（75．0）
勃起    1／3〔33，3）1／3（33．3）






















腺腫の大きさ  有効例数 効果発現までの期間
大（13例） 10（76．9％）
中（12例） 10（83．3％）
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Tablc 5・有効例の効果発現までの期間     に上昇した例はなく，また血清クレアチニン値も同様
前立線肥大症
    （22例）
膀胱頸部硬化症
    （3例）
慢性前立腺炎
    （8例）
陰       萎







    （．5例）
膀胱頸部硬化症
    （2倒）
慢性前立腺炎
    （3例）
陰       萎















































前 2W 4W 8W
Fig．2・血清尿素窒素とクレアチニン値の推移
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アルカリフォスファターゼ
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